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計 I57 I 50 I 53 I 1ω
男 13 18 52 
s 女 13 14 43 
苦f 26 32 37 95 
SK tli1111 
男 74 91 
l!t 女 1∞ 85 





























































































男 場 合、乞2 女 の 場。? の 子
79% 
75% 
3 試験のあと成績が気にはる 785b まえ験を，c~しない日がほしい 73% 
4 勉強してきたが調べられる心配 74% lit験中悪い点をとらないか心配 73% 
5 友人の方が自分より数学がよくわかる 68% 勉強してきたか調べられる心配 70% 
6 病気休校の時勉強が遅れる心配 68% 学校の涼験を心配する方 68% 
'i 比較的頻度の低いもの
位 男 子 の 場 メ'"、 女 ニf の 場 メロ、
1 !勉強を調べられるとお肢がおかしくなる 796 先生の質問lζ答えられぬ~ 6% 
2 鼠験中手がふるえる 10% 勉強を調べられるとお腹がおかしくなる 696 
3 先生の質問{ζ答えられぬ~をみる 11% 勉強わからなくて先生に叱られる夢 11% 
4 あたってうまく答えられないと泣きたくなる 12% 夜，友人と同じ乙とのできない夢 149彰
5 夜，その日の訟験の惑いg.をみる 13% 試験中手がふるえる 14% 
6 勉強がわからなくて先生IC:叱られる夢 13% 夜，その自の訟験の惑い喜界をみる 1896 















親の態度 父 の場 合 母の場合
特 性 HAINAILA HAINAILA 
消極的拒否 20.3 ぬ 51日 7220.5 1 46. 3 臼.0416 
49.6 jss.8 : 
4峰
積極的拒否 21.0 22.8145.5 56.8 : 
厳 格 26.5153.2158.8 : 抗 31 43. 8怜13
期 待 誌 51 43. 9 178. 4 : 20.5 日 4172.3i 
千 渉 誌~日 1 174.1 ! 23.0151.5h13 
不 安 鉛 ~I 臼 5 167. 4 : 32.01 54.1仲32
溺 愛 関.5 73. 2 69. 7 総 3 臼 4ヤ82
盲 従 74.8 
矛 盾 23.3ω 159.1 ! お~必 1 162. 1 :
























































特 i1j: HAINAILA HAINAILA 
消極的拒否 誌 31 54.6 167.6 i 20.3141.81誌 53
積極的拒否 37.51且 7171.4:主m1|ω1140.5 : 
B長絡 也 9tO.9: 45. 2ド53
期 待 55. 5170. 9 ド戸91 340.61昆 1t8.0! 
干 渉 3.1 1“9 jM.7 i 
不 安 54.4157.0ド2: 札 4149.21昆 3
溺 愛 体 61品 5ド7.0 67.4167・3164.6
盲 従 民 11品 8~2. 6 67.81田 9ド1
;:f 盾 ω |ι9ド53立5143.81幻 53










































性. 同 父』ζ 対し 母 Iζ 対し
一
別 視 HAINAILA HAINAILA 
類似 Z同石|lE$47ド722. 95 1 3. 3413お男 手本 3 ぬ13.~_4t.72 
殺しみ 3.4513四 14.31! 3.95 1 4. 11 14. 45 
子 等教 3.4013.叫3.95 同 13.8414似
将来をTル 3∞|ω|ω 3お13.3113.22 
女
類似 2ω|ω 14∞'
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Summary 
The purpose of this research was to study the reJation between test anxiety and parent-child relation-
ship. Fourth， fifth and sixth grade chi1dren， divided into low， middle and high test-anxious groups， were 
exarnined on the questionnaire of chiJd-rearing attitudes and parental identification. 
The results of the study lead to the following conclusions ; a) parental attitudes of the HA group were 
rnore unfavourable than those of the LA group， especially on the attitudes of neglect， severity， expect-
ation， interference， contradiction and inconsistency between father and rnother， and b) the LA girls were 
identified by their parents more than the HA， but the LA boys only with their father moret han the 
HA. Some problems for future research were suggested. 
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